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The Pacific Islands Forum has been approaching ASEAN since the late 1970s in order 
to establish economic relations. Although the Forum has continuously perceived 
ASEAN as an economic partner, it had to concentrate deepening a mutual understanding 
with ASEAN because of “racial and cultural differences” which the ASEAN countries 
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raised in the mid-1980s.  
 New situation after 2000 brings changes to Forum’s perception on ASEAN. 
With the development of Free Trade Agreements in Asia as well as the Forum region, 
ASEAN is appearing as an economic partner obtaining a new meaning to the Forum, 
that is, Free Trade Area. At the same time, a new image of ASEAN as a 
political-security space is bought to the Forum by two elements, namely political 
instability in Papua and   prevalence of transnational crime which is mainly based in 
Asia.  
 It would be possible that ASEAN as a political-security space surpasses the one 
as an economic partner in the perception of the Forum, since the former is rapidly 
increasing its reality for the Forum. How to integrate these two images of ASEAN, 
which are now situated independently in the perception of the Forum, is a critical 
question for the future direction of Forum’s diplomacy toward ASEAN. 
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び合弁事業に関する調査が実施されることになったのは、1986 年 4 月のことで
あった。そして、同年 10 月には、この調査に基づき、ＳＰＥＣ事務局本部にお
いて、「ＡＳＥＡＮ・南太平洋投資促進に関するフォーラム」（Forum on 













































（Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia）に域外国として初め



























いう勧告がなされていた２３）。そこで 1994 年 6 月、タバイ（Ieremia Tabai）・
フォーラム事務局長はＡＳＥＡＮ事務局を訪問し、フォーラム事務局員をＡＳ
ＥＡＮ事務局に派遣して、ＡＳＥＡＮの技術的な委員会やセミナー、訓練コー

























































明」を採択、さらに 2004 年 11 月のＡＳＥＡＮ首脳会議では、東アジア共同体
実現に向けての大きな布石といえる東アジア首脳会議を翌 2005年から開催する
ことを決定した。東アジア共同体の重要な要素の一つは、東アジア自由貿易地












年 11 月に「包括的経済連携に関する首脳による共同宣言」を採択し、2003 年
10 月には「包括的経済連携の枠組み」に調印、2004 年 11 月にはＦＴＡの中核









ＥＡＮは、すでに 1992年１月にＡＦＴＡ（ASEAN Free Trade Area・ＡＳＥＡＮ
自由貿易地域）の創設に合意しており、1996年 11月の非公式首脳会議において、
ＡＳＥＡＮ経済地域の創設を目指す「ＡＳＥＡＮビジョン 2020」を採択してい













たフォーラムは、交渉の末、2001 年 8 月の年次会議において、太平洋島嶼諸国
とオーストラリア、ニュージーランド両国との間のＦＴＡであるＰＡＣＥＲ
（Pacific Agreement on Closer Economic Cooperation・太平洋経済緊密化協定）と
太平洋島嶼諸国間のＦＴＡであるＰＩＣＴＡ（Pacific Island Countries Trade 
Agreement・太平洋島嶼諸国貿易協定）という二つのＦＴＡの採択、調印を実現



















































































 ビケタワ宣言が採択された同じ 2000 年の年次会議において、フォーラムは、
インドネシア政府、当局、分離主義グループに対話と協議によって平和的に違
いを解決するよう求める最終声明を採択したのを皮切りにして３８）、パプア問題
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に対し、フォーラムは、1992年７月にホニアラ宣言（Honiara Declaration・正式
名称は、法執行協力に関する南太平洋フォーラム宣言｛Declaration by the South 















 2002 年 8 月、フォーラムは、年次会議において、ナソニニ宣言（Nasonini 
Declaration・正式名称は、地域的安全保障に関するナソニニ宣言｛Nasonini 
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